



















Hamlet 2 幕 2 場，“little eyases”（「鷹の雛」）のフレーズを含むやり取りにお
































Marston の Jack Drum’s Entertainment と What You Will，Jonson か ら は Every 
Man Out of His Humour，Cynthia’s RevelsおよびPoetaster，そしてDekkerによ
るSatiromastixのタイトルが挙げられることが多い．
議論のための第一ステップとして，ここで，詩人戦争勃発の証拠の痕跡と考
えられている台詞を，Every Man Out of His Humourから確認しておきたい．
CLOVE　Now, sir, whereas the ingenuity of the time and the soul’s synderisis 
are but embryons in nature, added to the paunch of esquiline and the intervallum 
of the zodiac, besides, the ecliptic line being optic and not mental, but by the 
contemplative and theoric part thereof, doth demonstrate to us the vegetable 
circumference and the ventosity of the tropics, and whereas our intellectual 
or mincing capriole, according to the Metaphysics, as you may read in Plato’s 
Histriomastix – you conceive me, sir?




あ る か の ご と き 印 象 を 与 え よ う と す る 場 面 で あ る ．Jonson が William 
Drummondに向かって，“he［=Jonson］had many quarrells with Marston beat 
him & took his Pistol from him, wrote his Poetaster on him”と自慢したエピ


















示 す ペ ル ソ ナ と し て 使 用 し た
“Theriomastix”（＝ the Scourge of the 
Beast）しか存在しない．
第二の理由は，該当戯曲のプロットに
























1598　The Metamorphosis of Pygmalion’s Image and Certain Satires 出版
1598　The Scourge of Villanie 出版（1599 年に増補出版）
1598　Histriomastix（Christmas，Middle Temple，Finkelpearl & Gair説）
-99
1599　諷刺詩禁書令発布（6 月 1 日，Whitgift & Bancroft）
1599　Marston，Paul’sと関わる（9 月，Gair説）
1599　The Scots Tragedy（Jonson, Chettle, Dekker and Marston（?），Admiral’s）
1599　?????（9 月 28 日，Hensloweより￡2（40s）の手付け金，Admiral’s）
1599　Histriomastix（Paul’s（?），Harbage説）
1599　Every Man Out of His Humour（9 月ごろ，Jonson，Chamberlain’s）
1599　Antonio and Mellida 上演（10 月，Paul’s再活動後最初の舞台）
1600　Jack Drum’s Entertainment（5 月ごろ，Paul’s）
1600　Antonio’s Revenge（Paul’s）





1601　Satiromastix（Dekker with Marston?，Chamberlain’s and Paul’s）
1601　Histriomastix（Christmas，Middle Temple（?），Wiggins説）
-02
1605　Eastward Ho（Chapman with Jonson and Marston，Queen’s Revels）
このセクションでは，Histriomastixの現在の研究状況を確認しておこう．すで
に言及したように，Histriomastixに関して現代の我々が依拠できるテクストは，
Thomas Thorpeが 1610 年に出版したクォート版しか存在しない．しかし，こ






























心を示さず，諷刺詩で衝撃的なデビューを飾ったものの，1599 年の 6 月 1 日
に，John Whitgift と Richard Bancroftによって発布された諷刺詩禁書令（い
わゆるBishops’ Ban）の対象となり，焚書の憂き目に遭ったことと関係する．
Marstonはここで諷刺詩から演劇へと方向を切り替えた訳だが，Whitgift等に






















GALEAZZO　Come sirs, come!　The music will sound straight for
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entrance.　Are ye ready, are ye perfect?
PIERO　Faith, we can say our parts, but we are ignorant in what
mould we must cast our actors.
ALBERTO　Whom do you personate?
PIERO　Piero, Duke of Venice.
ALBERTO　O, ho!　Then thus frame your exterior shape
To haughty form of elate majesty,
As if you held the palsy-shaking head
Of reeling Chance under your fortune’s belt,
In strictest vassalage. （Induction, 1-11）6








業績を発表しているW. Reavley Gairは，これら序幕，プロローグおよび第 1
幕の冒頭 100 行の機能について，“The effect of the Induction, the Prologue, 
and the first hundred lines of the first scene is to introduce a new company of 
actors to a new audience in a play by a novice dramatist.　It has, moreover, 
already afforded an opportunity ... to display all the members of the acting 
company, and to allow Marston a chance to show his skill at innovating dramatic 
techniques” と 述 べ て い る ．7 さ ら に Gair は，“Antonio and Mellida has a 
number of features suggesting that it was designed for the opening night of the 
newly revived Paul’s company”とさえ指摘している．8
では次に，Jack Drum’s Entertainmentを見ておこう．
Yet if youle pardon his defects and ours,
Heele give us passage, & you pleasing sceanes,




With mouldy fopperies of stale Poetry,





ることができ，“they［=the Boyes］had good Playes, but they produce / Such 








には，“Sir Oliver Owlet’s Men”と名乗る一座の振る舞いや彼等の上演に関す
る劇評など，メタ・シアトリカルな台詞はそれなりに書き込まれてはいるのだ
が， イタリア貴族による“Most ugly lines and base-browne-paper-stuffe / 
Thus to abuse our heavenly poesie, / That sacred off-spring from the braine of 
Jove, / Thus to be mangled with prophane absurds, / Strangled and chok’t with 
lawlesse bastards words.”（第 2 幕，p. 264）だとか“Lame stuffe indeed the 
like was never heard.”（第 2 幕，p. 265）などのコメントがせいぜい目に付く
































































出したということで，彼女は，海軍大臣一座が 1595-6 年にSeven Days of the 
Weekという道徳劇でかなりの収益を上げ，さらに宮内大臣一座が 1599-1600





ポ ー ル 少 年 劇 団 は，The Wisdom of Doctor Dodypoll（1599） や The Maid’s 
Metamorphosis（1600）を，セント・ポール少年劇団に続いて活動を再開させ
た チ ャ ペ ル・ ロ イ ア ル 少 年 劇 団 は，The Contention between Liberality and 
Prodigality（1601）を上演したことが知られており，このチャペル・ロイアル
少年劇団に戯曲を提供していたJonsonは，
Oh, I had almost forgot it, too, they say the umbrae or ghosts of some three 
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or four plays departed a dozen years since have been seen walking on your 
stage here.　Take heed, boy, if your house be haunted with such hobgoblins, 









































































況を伝える，史的資料を紹介しておこう．それは，1599 年 11 月 13 日以前に，
Rowland WhyteがSir Robert Sidneyに行った，“My Lord Derby hath put up 
the plays of the Children in Paul’s”との報告である．14 このDerby卿とは，法
学院（リンカーンズ・イン）にも籍を置き，自らも戯曲を創作し，劇団のパト
ロンにもなっていたと言われる，第 6 代Derby伯William Stanleyのことであ
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